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Fi ure 1 : 環境変化の大きさと適応度
Figure 2 : 適応空間内の軌跡
Figure 3 : 適応度














































































































Figure 5 : 適応度






























Width of a Change













Figure 8: ダーウィン型集団が安定した適応をするタイムスケール�Figure 8 : ダーウィン型集 適応をするタイムスケール























9. t=t+1 Return 1
ここで、パレート最適性は以下
のようにして求める。
f t を時刻 tの適応度、τを記憶の
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usual agent agent in this method
Figure 9: 遺伝子と適応度の時系列を持つ各エージェント�Figure 9 : 遺伝子と適応度の時系列 ージェント








●Average best : 適応度の時系列平均が最高であるエージェント
●Maximum best : 時系列中の適応度の最高値が最高であるエージェント


















































































































































Figure 13: the average fitness values over agent's time series
Figure 11 : the average fitne s val r agent's time series
Figure 12 : the maximum fitness val r agent's time series
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